



Persistent functional connectivity between frontal and temporal cortices  













[Abstract]A past neurological study revealed that the mother’s voice more enhances the emo-
tional processing (amygdala and the frontal pole) and the phonological language processing 
(Broca’s area and left superior temporal area) in the brain of infants than the stranger’s voice 
(Dehaene-Lambertz et al., Brain & Language, 114, 53-65, 2010). However, it has been unknown 
in what way these cortical areas are reciprocally associated. In the present study, we tried to use 
an analytic method based on the cross-correlation in order to examine the persistent functional 
connectivity between cortical areas. The results showed that the right temporal areas (the superior 
temporal area and the temporal pole) were highly correlated with the frontal areas (the frontal 
pole, Broca’s area, and the dorsolateral prefrontal area) while neonates hear their mothers’ voice, 
whereas no fronto-temporal correlations were observed while hearing stranger’s voice. These 
results suggest that the frontal and temporal cortices in the neonatal brain would be function-














































生後 2～ 7日の新生児 37 名（男 17 名，女 20 名）が本研究の計測に参加した。新生児の出生時



















の距離は 2 cm に設定され，照射光の強さは二種類の波長（695 nm と 830 nm）それぞれ 1.5 mW
に設定された。受光プローブにおけるサンプリングレートは 10 Hz だった。新生児の頭部にプ
ローブホルダーを装着する際には国際 10/20 法を参照し，計測チャンネルNo.11 と No.12 の中点，
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（oxy-Hb: oxygenated hemoglobin concentration changes）と脱酸素化ヘモグロビン濃度変化（deoxy-
Hb: deoxygenated hemoglobin concentration changes）に変換された（単位はヘモグロビン・モル濃度



















は各々チャンネル i とチャンネル j のブロック時系列を正規化した波形，





































































関心領域 channel 標準脳座標 チャンネルが
関心領域を含む割合No. x y z
前頭眼窩領域 (Orbito frontal area)，左 26 -12.87 71.46 -3.23 0.771
前頭眼窩領域 (Orbito frontal area)，右 27 15.02 71.07 -3.32 0.615
背外側前頭領域 (Dorsolateral prefrontal cortex, area 46)，左 34 -35.32 57.95 18.71 0.917
背外側前頭領域 (Dorsolateral prefrontal cortex, area 46)，右 37 37.66 58.54 18.50 0.789
ブローカ野 (Broca's area)，左 38 -45.01 41.70 27.39 0.922
ブローカ野 (Broca's area)，右 42 47.08 41.58 27.84 0.944
上側頭領域前部 (anterior part of Superior Temporal area)，左 8 -61.92 2.82 -0.67 0.651
側頭極 (Temporal Pole), 右 22 61.82 7.54 1.23 0.510
上側頭領域 (Superior Temporal area)，左 7 -68.08 -34.95 21.36 0.471
上側頭領域 (Superior Temporal area)，右 18 69.11 -29.43 21.09 0.462
縁上回 (Supramarginal gyrus)，左 5 -63.10 -46.38 36.54 0.905

















距離の機能的結合が検出された（図 3A下段）。具体的には，右側頭極と前頭極の結合（図 3Aの a，
平均 C（T） = 0.806），右上側頭領域と左背外側前頭領域の結合（図 3Aの b，平均 C（T） = 0.783），








3A, B 上段）より deoxyHb で評価した場合の方が機能的結合を検出し易いという傾向があった。
参考までに，図 3Aにおける a，b，c に該当する実際の波形を図４に示した。特に，前頭極に対
して右側頭極の波形は 0.5 ～ 1 秒程度先行する傾向が多く見られた（図 4A）。
図２
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